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   In these days, sigmoid colon has been prefered as the substitute bladder because it is 
technically easy to oprate it and it enables anal sphincter muscle to reserve urine. But 
subsequently, as well known, the unbalnace of blood electrolytes occurs because the mucous 
coat of intestine reabsorbs urinary constituents, especially chlorine, 
   In order to avoid this shortness, comparison has been made in respect to the absorpt-
ion of 1 % salt solution labeled with radioactive  Cl36 by the segment of stomach, term-
inal ileum, lower part of colon, and normal urinary bladder, using twenty mongrel dogs. 
   Flollowing results were obtained: 
   1) The absorption of  Cl36 by the terminal ileum was most dominant as 70. 7  % per 
hour. Therefore it is considered that the terminal ileum or upper part of intestine should 
not be used for the urinary reserve, but as the simple pathway of urine. 
   2) The absorption by the lower part of colon was less dominantthan the former, as 
68. 9 % for about 2 hours. 
   Considering that the renal  insufficiency is caused by extreme high internal pressure, 
ascending infection of numerous bacterial growth in the colon, and so on, the lower part 
of colon should not be prefered as the sbutuitute bladder 
   3) The segment of stomach, however, presented the least absorption of chlorine and the 
more capability of urinaly reserve. 










しての 膀胱全別除術,発 育せ る骨盤内悪性腫
瘍,例 えば直腸癌,子 宮癌,膀 胱癌,前 立腺癌
130 渡辺一小胃による代用膀胱の実験的研究(第1篇)
等の際に施行 され る骨盤臓器全捌除術 と思い切
つた大規模な根治手術が施行される様になると






て,屡 々体重減少,口 渇,食 慾不 振,嘔 気嘔



















な され,結 局此 の血液の化学的不平衡は,尿
成分就中C1の 腸粘膜よりの再吸収による過塩







で,私 は動物実験により放射性 同位 元 素C136
を使用 して以下に示す如 き実験を行つた.
(1)実験動物





実験 前 日 よ り絶 食 せ し め,麻 酔 と して 実 験30分前 に
Contomin25mgを筋 注 し,実 験 時10%Isomytal

























































































C1吸収量 とせず,C1減少量 となしたのは,第2篇 以
後に述べる如 く,回収液C1中 には分泌せられたC1
量 も考慮に入れなければならないからである.
実 験 成 績
第1群;膀 胱 の 吸 収,放 射 性 同 位 元 素C136の 吸 収
率 は5例 の 平 均 値 よ り見 るに30分5.7%,60分14.1%
90分19.6%,120分24.3%,150分29.1%,180分32.7%
で あ っ た.
叉C1減 少 量 の5例 の平 均 値 は30分5.5mg,60分
11.3mg,90分17.1mg,120分20.4mg,150分25
.1mg,180分27.1mgであ っ た(第1表) ..
第2群:小 胃の吸 収,C136の30分 毎 の 吸 収率 平 均
値 は夫 々31.5%,37.1%,40.9%,44.5%,47.8%,
52%であ り,C1減 少量 の平 均 値 は夫 々19・1m9,23
・5mg,34・1mg,38・7mg,40.9mg,46mgであ
っ た(第2表)
第3群:回 腸 末端 の 吸収,C136吸収 率 の15分毎 の平
均 値 は 夫 々31,9%,48.8%,61.8%,70.7%であ り,
C1減 少量 の 平均 値 は 夫 々38.2mg,63.2mg,85.8
mg,103.5mgであ った(第3表)
第4群:結 腸 下部 の吸 収,C136吸収 率 の30分毎 の平
均 値 は 夫 々23。7%,41.9%,57.4%,68.9%,又Cl












主症状たる疲労,衰 弱,食 慾不振,体 重減少,




























更に小池9・)は過塩素 血性 酸血症 の成因 とし
て,尿 中C1が 尿中尿素 より分解 したNH4と
結合してNH4Clとなり,腸 管か ら吸収 され


















回 収 量 補 正 量













































































































































































































































































































































































30分 30 16!2 48360 170 181 29.7 29.9 1502 44910 165.3 175;5 3450 7.1 5.5






紛 27.3 1418 3871互 161.2 156.2 26.7 26.9 1306 35131 155.1 !48.1 9723 20.1 18.9
9kg 120分 25.7' 玉306 33564 155.1 14L5 25.4 25.6 1202 30771 151 137 翼25!6 25.9 23.4
♀ 」50分 24.4 1202 29329 151 130.6 23.9 24.1 1112 26799 149 127.5 15046 31.1 26.5
























































































































































































































































































































































































































3Q分 30 1278 38340 170 181隔 29 29.9 1040 31096 158 168 7244 18.9 13
No.25紛 28 104σ 29120 158 157.1 27 27.8 956 26577 156 154.1 9787 25.5 16
9Q分 26 956 23856 156 144 23 23.7 936 22183 156 130 11460 29.9 30
9.5kg120分 22 936 20592 156 12L8, 21 2L6 894 18310 154 117.8 13742 35.8 34
雪 雪50分 ・ 20 894 17880 1}54 109.3 19.5 20.: 836 16803 152 107 14819 38.7 36.3
180分 三8.5 836 15466 152 99.8
.


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































起し,腎機能を低下 させ る事,異 常に高い腸内
圧の影響等を挙げて居 り,又大矢14)(1955)は










摘 して居 る如 く,上行性感染,尿 管吻合部の狭
窄による上部尿路の拡張,腸り高内圧等の為に,
腎の主として末梢細尿管部に 於ける 酸塩基平



























依つて私 は先 ず代用膀胱の基礎 的実験とし
て,C1の吸収と言 う点に主 眼を置 き,放 射性
同位元素Cl36を使用 し,前 記の如 き諸臓器に
就て実験を行つたのである.其 の成績を綜合す
るに,小 胃は他の消化管即ち,現 在最も多 く代
用尿路として使用されている回腸末端及び結腸
下部に比 して 最も吸収が 少い事を 示唆してい
る.即 ち第5図 に於けるCl36吸収率に於て,
又第6図 に於けるCl減 少量に於て,小 胃,結
腸下部,回 腸末端の順にC1の 吸収が少い事を
示して居 る.省C136の30分に於ける吸 収率に
































吸収を観察 して,次 の如 き結論を得た.
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